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Abstract
　　The interracial marriage has been depicted in ﬁlms as a form of mutual understanding between 
different cultures and societies. It can also illustrate gender issues that war ﬁlms, where international 
conﬂicts occur, do not necessarily focus on. There are various combinations of the races, but I will 
take up the combination of American husbands and Japanese wives for this paper, for it is the case 
that American ﬁlms of the 1950s invariably chose.
　　It reﬂects the fact that, to a certain degree, “Japanese women marrying American or British men 
outnumbered Japanese men marrying American or British women by 8 to 1,” as the Ministry of 
Health, Labor, and Welfare of Japan reported in 2003. More fundamentally, it is expressive of the 
Butterﬂy fantasy that Japanese women should be desirable because they are more or less like geisha-
girls who are trained to repress their own wishes and to please men. Giacomo Puccini’s opera 
Madam Butterfly performed in 1904 certainly contributed to circulating such a fantasy throughout 
the world. 
　　In 1950s at the dawn of the international marriage ﬁlms between Americans and the Japanese, 
Japanese wives were in fact depicted as Madam Butterflies. But they have been significantly 
transformed in films since then. In this paper, I hope to clarify the ways in which international, 
heterosexual relationships between Americans and the Japanese have been depicted from the 1950s 
to the present.
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1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2009年
夫日本・妻外国 2,108 3,222 4,386 7,738 20,026 20,787 28,326 33,116 26,747
そのうち妻の国籍＝米国 75 152 178 254 260 198 202 177 179
妻日本・夫外国 3,438 2,823 2,875 4,443 5,600 6,940 7,937 8,365 7,646
そのうち夫の国籍＝米国 1,571 631 625 876 1,091 1,303 1,483 1,551 1,453
　再構成前の資料の出典：厚生労働省・婚姻「第２表　夫妻の国籍別にみた婚姻件数の年次推移」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suii09/marr2.html（2014年９月30日確認）。
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42
　もっとも、「日本の女」と「アメリカの男」の組合せが典型である背景には、20世紀初頭にジョ















ニエル・マン（Daniel Mann）監督作品『八月十五夜の茶屋』（The Teahouse of the August Moon）、
1957年のジョシュア・ローガン（Joshua Logan）監督作品『サヨナラ』（Sayonara）、そして1958














（Tokyo Joe、1949年、スチュアート・ヘイスラー監督）、『東京暗黒街・竹の家』（House of Bamboo、1955年、
サミュエル・フラー監督）、『戦場にかける橋』（The Bridge on the River Kwai、1957年デヴィッド・リーン監
督、ただし英米合作映画）などの看板俳優だった。
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たしたちは違う世界にいるし、違う人種だわ。」（“We are in different worlds, come from different 
races.”）しかしその深刻な問題にたいして、ロイドは何も答えることをせず、「僕と結婚してく
れ」（“I want you to be my wife”）と言って話題をずらす。さらに誕生する子どもたちの人種問題
やアイデンティティ問題についてハナオギが不安を吐露すると、いとも簡単に「半分日本人で半
分アメリカ人」（“half Japanese and half American”）「半分黄色で半分白色」（“half yellow and half 
























―「すぐに戻ってくる。そしてその後はずっといっしょにいたい。」（“I’m coming back to you, 





































































の告白をする。英語で “I love you” と短く伝えると、さ















































を彼女は拙い英語で、観客にこう伝える。“He does not understand me, but it is not his fault. I cannot 




























1990年のアラン・パーカー監督の『愛と哀しみの旅路』（Come See the Paradise）も1999年のスコッ














Area Studies Tsukuba 36：39-54, 2015
の耳に口を近づけて、“Stay away from white boys” （白人の子に近づかないで）とささやく（図
20）。母は人種意識のスポークスマン的存在で、口だけ（それもハツエの耳元に置かれた口）の
存在になっている（図21）。ハツエは母に反抗し




23） ――“I knew with certainty that everything was 














































































































制作年 映画タイトル 制作国 監督 出演
1956
『八月十五夜の茶屋』























1963 『日本一の色男』 日本 古澤憲吾
植木等
藤山陽子





































1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2009年
夫日本・妻外国 2,108 3,222 4,386 7,738 20,026 20,787 28,326 33,116 26,747
そのうち妻の国籍＝中国 280 574 912 1,766 3,614 5,174 9,884 11,644 12,733
そのうち妻の国籍＝韓国・朝鮮 75 152 178 254 260 198 202 177 179
妻日本・夫外国 3,438 2,823 2,875 4,443 5,600 6,940 7,937 8,365 7,646
そのうち夫の国籍＝韓国・朝鮮 1,386 1,554 1,651 2,525 2,721 2,842 2,509 2,087 1,879
そのうち夫の国籍＝中国 195 243 194 380 708 769 878 1,015 986
